Entwicklung, Frieden und Global Governance : Ein Rückblick auf 100 Ausgaben des INEF-Reports by unknown
Entwicklung, Frieden und 
Global Governance:
Ein Rückblick auf 100 Ausgaben des INEF-Reports
Development, Peace and 
Global Governance: 
Reviewing 100 Issues of INEF Report 
Institut für Entwicklung und Frieden





The working paper series of the Institute for Development and Peace (INEF) is 
celebrating an anniversary: the 100th issue of the INEF Report has been 
published – an ideal opportunity for a review and stock-taking. In this 
publication you will find an overview of 100 issues of INEF Report as well as a 
summary of major contributions of the series. 
How did it begin? In 1991, a year after the institute had been founded, for the 
launch of the series founding director Prof. Dr. Franz Nuscheler and Ruth 
Klingebiel authored a study on the state of research on torture which was widely 
noticed. It was a fairly novel topic in the international debate. The end of the 
cold war had revealed individual fates affected by repression, violence and war. 
The first centers for the treatment of torture victims were established. Scientific 
expertise was hence needed for coping with socio-political tasks – a mission, to 
which the first working paper as well as the reports of the following two 
decades subscribed to. 
INEF Reports have served as a platform for publishing initial and crucial results 
of the institute’s research projects – taking a balance between theory, state-of-
the-art reviews and case studies. Additionally, external researchers affiliated 
with the institute have continuously enriched the series. Moreover, recently 
INEF Reports have increasingly incorporated international research presented at 
reputable conferences in meetings organized by members of the institute. The 
group of colleagues contributing to the series is multifaceted. Yet, authorship 
was shaped crucially by the long-term staff of the institute, many of which have 
stayed very committed to it even after having left. To mention all of the authors 
would go well beyond a short introduction, let us hence point to the online 
documentation at http://inef.uni-due.de (English version  publications  
series). 
What impact and value for scientific discourse and the policy-oriented reception 
of research themes INEF Reports did and will have, the readers will have the 
better judgment about. Nonetheless we are pleased about the high interest in our 
work, signified not only by the high number of downloads, but also by 
references and quotes of the series. At present the series is read by roughly 700 
German researchers, students and practitioners and it is available in the majority 
of German research libraries. The increasing number of English language 
publications reaches currently over 400 persons and institutions and is well-
indexed and referenced in international databases and newsletters.  
 
 





Die Forschungsreihe des Instituts für Entwicklung und Frieden feiert ein Jubi-
läum: In diesen Tagen ist die 100. Ausgabe des INEF-Reports erschienen – eine 
gute Gelegenheit zu einem Rückblick und einer Bestandsaufnahme. Diese Publi-
kation gibt einen Überblick über 100 Ausgaben des INEF Reports und fasst eine 
Reihe der wichtigsten Beiträge zusammen. 
Womit fing alles an? Im Jahre 1991, ein Jahr nach Gründung des Instituts, ver-
fassten Gründungsdirektor Prof. Dr. Franz Nuscheler und Ruth Klingebiel zum 
Start der Reihe eine viel beachtete Studie zum Stand der internationalen Folter-
forschung. Das Thema war damals neu in der Debatte, das Ende des Ost-West-
Konflikts hatte den Blick auf die individuellen Schicksale geöffnet, die mit Re-
pression, Gewalt und Krieg verbunden waren – erste Zentren zur Betreuung 
und Therapie von Folteropfern entstanden. Wissenschaftliche Expertise war 
gefragt für relevante gesellschaftspolitische Aufgaben – ein Anliegen, dem der 
erste wie auch viele der weiteren Forschungsberichte in den fast zwei Jahrzehn-
ten des Instituts gefolgt sind. 
Der INEF-Report ist stets die Plattform zur Publikation der ersten wichtigen 
Arbeitsergebnisse aus Forschungsprojekten gewesen – wobei Theoriebeiträge, 
Literaturberichte und Fallstudien gleichermaßen eine Rolle spielten. Externe 
Forscherinnen und Forscher, die dem Institut nahe standen, haben die Reihe 
ebenfalls entsprechend bereichert. Und in jüngerer Zeit sind zunehmend aktuel-
le internationale Forschungsergebnisse eingeflossen, die auf angesehenen Konfe-
renzen in Panels präsentiert wurden, welche von INEF-MitarbeiterInnen organi-
siert wurden. Die Schar der Autorinnen und Autoren ist vielfältig; besonders 
geprägt wurde sie aber natürlich von denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die lange an dem Institut beschäftigt waren und ihm zumeist weit darüber 
hinaus verbunden blieben. Alle hier zu nennen würde den Rahmen überschrei-
ten, verwiesen sei deshalb auf die ausführliche Online-Dokumentation unter 
http://inef.uni-due.de (unter Publikationen  Serien). 
Welche Wirkungen die INEF-Reporte auf den wissenschaftlichen Diskurs und 
die anwendungsorientierte Rezeption von Forschungsthemen hatte und hat, 
können die Leserinnen und Leser vermutlich unvoreingenommener als wir 
beurteilen. Wir freuen uns auf jeden Fall über die durch die Online-Abrufe 
dokumentierte rege Nachfrage und die häufige Erwähnung und Zitation der 
Reihe. Sie wird derzeit in deutscher Sprache von annähernd 700 ForscherInnen, 
Studierenden sowie an Forschungsergebnissen interessierten PraktikerInnen in 
elektronischer Form bezogen und ist in den wichtigsten deutschsprachigen 
Bibliotheken vertreten. Die zunehmend auch englischsprachigen Publikationen 
erreichen auf elektronischem Wege ungefähr 400 Personen und werden häufig 
abgerufen und von internationalen Newslettern aufgegriffen.  
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A review of 100 issues and the following abstracts of selected issues also 
highlight what the distinct themes have been and in which areas the series set a 
course.  
1) INEF Reports have gained a high profile (and to some degree a pioneering 
role) in the analysis of globalization processes and the development of concepts 
of global governance (#28, #32, #66, #67, #91, #96). In the security field, themes 
such as humanitarian intervention, the United Nations Security Council, the 
establishment of the International Criminal Court, or tendencies of US 
unilateralism have been analyzed (#16, #70, #75, #78, #92, #98). Equal emphasis 
has been put, however, on issues of the global political economy, such as 
international financial policy (#29, #40, #41) or trade and the global economy 
(#12, #26, #43, #49, #65, #69). In all these works a perspective was followed which 
acknowledged for the role of a wide spectrum of global actors in coping with 
global problems. This often meant a detailed focus on the role of civil society 
actors and on issues of corporate responsibility (e.g. #59, #62, #73).  
2) In the field of peace and conflict studies the institute often had a keen 
sense for major evolving subjects, particularly in the field of theories of peace 
(e.g. #68), civil conflict management (e.g. #85, #88) and peace consolidation (e.g. 
#38). In recent years, the themes of human security and failed states have 
achieved considerable attention (e.g. #80, #87, #89). Yet, an ongoing critical focus 
has been on more “classical” themes of security policy, such as the construction 
of the terrorist attacks of 9-11 by the media or the counter-insurgency strategies 
of the US and the role of external engagement in “new wars” (e.g. #63, #74, #81). 
3) In the field of development studies a major focus laid on questions of 
measuring progress and impact of development policies (e.g. #2, #93) as well as 
on a critical review of structural adjustment policies (e.g. #13), political 
conditionality and good governance (e.g. #24, #96) and (perhaps most 
prominently) participation in poverty reduction (#44, #64, #71, #72, #86, #94, #95). 
From its beginning, the institute has committed its research to a human rights- 
centered understanding of development, which is well documented in an 
impressive range of studies (#8, #11, #18, #23, #30, #36, #76).  
What has changed in recent times? It is less the major research topics. The 
institute has been closely attached to the core areas mentioned and will remain 
so in the future. Yet, we have further improved mechanisms to guarantee the 
highest quality. In 2008 the editorial team introduced a peer review mechanism, 
further increasing the attractiveness of the series. Moreover, the international 
orientation of the series has been significantly increased, not the least because of 
an active strategy of international networking of the institute and the 
participation of our staff at international conferences. 
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Der Rückblick auf 100 Ausgaben und die nachfolgenden Zusammenfassun-
gen ausgewählter Ausgaben zeigen auch an, wo besondere Schwerpunkte lagen 
und wo die Reihe vermutlich auch Akzente setzen konnte: 
1) Zentral hat sich der INEF-Report als Trendsetter zur Analyse von Globali-
sierungsprozessen und für die Entwicklung von Konzepten der Global Govern- 
ance profiliert (Nr. 28, 32, 66, 67, 91, 96). Mit Bezug auf sicherheitspolitische 
Themen wurden dabei Fragen humanitärer Intervention, die Rolle des UN-
Sicherheitsrates, die Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs wie auch 
der zeitweise ausgeprägte US-Unilateralismus eingehend analysiert (Nr. 16, 70, 
75, 78, 92, 98). Ebenso stark wurde jedoch auch auf die Global Governance-
Teilordnungen, Internationale Finanzpolitik (u.a. Nr. 29, 40, 41) sowie Handel 
und Weltwirtschaft (Nr. 12, 26, 43, 49, 65, 69) eingegangen. Stets im Blick hatten 
INEF-Reporte die Vielfalt des Akteursspektrums bei der Bewältigung globaler 
Problemstellungen und hier insbesondere die Aspekte Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverantwortung (u.a. Nr. 59, 62, 73). 
2) In der Friedens- und Konfliktforschung hat das INEF häufig ein Gespür 
für wichtige neue Themen gehabt insbesondere im Bereich der Friedenstheorie 
(u.a. Nr. 68), der zivilen Konfliktbearbeitung (u.a. Nr. 85, 88) und Friedenskonso-
lidierung (u.a. Nr. 38). In jüngerer Zeit wurden Themen der menschlichen Si-
cherheit und fragiler Staatlichkeit aufgenommen (u.a. Nr. 80, 87, 89). Daneben 
wurden aber immer auch klassische sicherheitspolitische Themen aus kritischer 
Perspektive diskutiert, so etwa die massenmediale Konstruktion der Terroran-
schläge des 11. September oder die Counter-Insurgency-Strategien der USA und 
ihre Bedeutung für externes Engagement in „neuen Kriegen“ (u.a. Nr. 63, 74, 81). 
3) Im Bereich Entwicklungsforschung spielten neben Fragen der Messung 
und Wirksamkeit von Entwicklungsfortschritten und entwicklungspolitischen 
Maßnahmen (u.a. Nr. 2, 93) insbesondere die kritische Reflexion der Strukturan-
passungsprogramme (u.a. Nr. 13), politische Konditionalität und Good Govern- 
ance (u.a. Nr. 24, 96) sowie – am prominentesten – zahlreiche Projekte zur Parti-
zipation in der Armutsbekämpfung (Nr. 44, 64, 71, 72, 86, 94, 95) eine herausra-
gende Rolle. Das INEF hat sich zudem einem menschenrechtsorientierten Ver-
ständnis von Entwicklung verschrieben, was sich in einer Fülle entsprechender 
Studien niedergeschlagen hat (Nr. 8, 11, 18, 23, 30, 36, 76). 
Was hat sich beim INEF-Report in jüngster Zeit verändert? Weniger die The-
menschwerpunkte, bei denen das INEF in den genannten Schwerpunkten be-
harrlich „am Ball“ geblieben ist und diese Kontinuität wahren möchte. Zugleich 
haben wir das Qualitätsmanagement weiter ausgebaut und die Manuskripte seit 
2008 einem Begutachtungsverfahren unterzogen, das von einem Redaktionsteam 
betreut wird und die Attraktivität der Reihe weiter erhöht hat. Zudem hat die 
Internationalität der Publikationen deutlich zugenommen – das Ergebnis einer 
bewussten Strategie der kontinenteübergreifenden Vernetzung und der Präsenz 
von INEF-ForscherInnen auf internationalen Tagungen. 
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The specific reports which are “in the pipeline” at the moment shall not be 
revealed here. Yet, we can plight: the series will continue to outline new 
perspectives and to offer challenging critical ideas as well as orientation, which 
inspires research as much as it is of practical utility for navigating in increasingly 
complex policy fields. 
 
Tobias Debiel, Cornelia Ulbert 
Duisburg, January 2010 
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Was an konkreten Themen „in der Pipeline“ ist wollen wir an dieser Stelle nicht 
verraten. Soviel aber können wir versprechen: Die Reihe will weiterhin neue 
Fragestellungen aufspüren, Akzente setzen und Orientierungshilfen anbieten, 
die weitere Forschung befruchten, aber auch für praktische Anwendungen von 
Nutzen sind. 
 
Tobias Debiel, Cornelia Ulbert 
Duisburg, Januar 2010 
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Abstracts of selected issues 
 
1) Studies on globalization, concepts and modes of Global Governance, and 
changes in foreign policies 
 
#67: Dirk Messner / Franz Nuscheler, 2006:  
The Concept of Global Governance – Diverging Perspectives and the Future 
Agenda (available only in German) 
 
The concept of Global Governance has many political and scientific parents. 
Despite severe differences in terminology, justifications and proposals for 
problem solving, there is a joint objective: To identify institutional means and 
tracks of coping with global problems cooperatively. The purpose and objective 
of global governance can therefore be defined as the development of a system of 
institutions, regulations and new mechanisms of international cooperation, 
which allow for a perpetuated coping with global challenges and transnational 
phenomena. The report reconstructs the theoretical roots of the discourse on 
global governance and identifies crucial knots between different wings of global 
governance research, such as the connections between research on global 
governance and research on global change. Moreover, future theoretical 
challenges for global governance research and problems of implementing new 
modes of politics for designing globalization are identified.  
 
Global Governance, Globalization, Global Change 
 
 
#62: Brigitte Hamm (ed.), 2002:  
Public-Private-Partnerships and the UN-Global Compact (available only in 
German) 
 
In the context of globalization, the influence of private economic actors on policy 
formulation and implementation is increasing while at the same time, the role of 
the state is diminishing. In world politics, the sharp rise in the number of Public-
Private-Partnerships (PPPs) illustrates the trend of privatisation. The authors 
approach the topic from different perspectives. The article by Klaus Hüfner 
critically assesses PPPs within the UN-System, while Brigitte Hamm discusses 
the success of one specific PPP, the Global Compact, which was initiated in June 
2000 by then UN-secretary general Kofi Annan and mainly serves as a forum for 
dialogue and learning between the UN, the private sector and civil society. 
Thomas Fitschen investigates the partnership between the different actors in 
more detail and attends to the role of governments within the Global Compact. 
 
PPP, Global Compact, United Nations, Private Sector 
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Zusammenfassungen ausgewählter Ausgaben 
 
1) Analysen von Globalisierungsprozessen, Konzepten und Ausprägungen 
von Global Governance sowie Veränderungen von staatlicher Außenpolitik 
 
#67: Dirk Messner / Franz Nuscheler, 2006:  
Das Konzept Global Governance - Stand und Perspektiven 
 
Das Konzept von Global Governance hat viele politische und wissenschaftliche 
Geburtshelfer, aber bei allen Unterschieden in Begrifflichkeiten, Begründungen 
und Vorschlägen zu Problemlösungen eine gemeinsame Zielsetzung: institutio-
nelle Mittel und Wege zur kooperativen Bearbeitung von Weltproblemen und 
der politischen Gestaltung der Globalisierung aufzuzeigen. In dem Report wer-
den zunächst die theoretischen Wurzeln der Global Governance-Diskussion 
rekonstruiert und die Verbindungslinien zwischen der Global Change- und der 
Global Governance-Forschung skizziert. Darüber hinaus werden zukünftige 
theoretische Herausforderungen für die Global Governance-Forschung sowie 
Probleme der Umsetzung neuer Formen der Politik zur Gestaltung der Globali-
sierung herausgearbeitet. Abschließend präsentieren die Autoren die zentralen 
Knotenpunkte der internationalen Global Governance-Forschung.  
 




#62: Brigitte Hamm (Hrsg.), 2002:  
Public-Private Partnerships und der Global Compact der Vereinten Nationen 
 
Im Zuge der Globalisierung nehmen die politischen Einflussmöglichkeiten der 
Privatwirtschaft weltweit zu. Zugleich verändern sich staatliche Funktionen und 
staatliche Aufgaben werden zunehmend privatisiert. Ausdruck für diese Ten-
denz zur Privatisierung der (Welt-)Politik ist die rasante Zunahme von so ge-
nannten Public-Private Partnerships (PPPs). Die Beiträge von Klaus Hüfner, 
Brigitte Hamm und Thomas Fitschen nähern sich diesem Thema aus verschie-
denen Perspektiven: Sie diskutieren PPPs und ihre Erfolgschancen im Rahmen 
des Systems der Vereinten Nationen (Klaus Hüfner) und untersuchen ein kon-
kretes und prominentes Beispiel, den Global Compact, der im Jahr 2000 auf 
Initiative von UN-Generalsekretär Kofi Annan eingerichtet wurde und in erster 
Linie als Dialog- und Lernforum zwischen Vereinten Nationen, Privatwirtschaft 
und Zivilgesellschaft dient (Brigitte Hamm und Thomas Fitschen).  
 
PPP, Global Compact, Vereinte Nationen, Privatwirtschaft  
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#41: Heribert Dieter, 1999:  
The Global Currency and Financial Markets after the Asian Crisis: Needs for 
Reform and Political Obstacles (available only in German) 
 
The report traces the causes of the Asian financial crisis of 1997, critically 
reviews reform proposals for the global currency and financial markets, and asks 
which obstacles need to be overcome to implement the proposals. Following a 
discussion of whether crises should be seen as externally or internally caused, 
ten root causes of the financial crisis are identified, that is, the deregulation of 
financial systems, low resilience in financial systems, a lack of attention towards 
risks, problems in Japan, the spread of speculation practices, the problem of pro-
cyclical behavior of investors and rating agencies, the policy of the IMF, and the 
lack of a regional power or regional financial institution capable to induce 
necessary interventions. To prepare for a future financial crisis, the paper 
identifies and discusses three reform proposals, based on a discussion of the core 
features of the international financial system. Proposals for a global tax (Tobin 
tax), new outlines of international regimes, and proposals for national re-
regulation are discussed. As crucial obstacles the report identifies American 
unilateral tendencies, the lack of transatlantic cooperation and what the author 
dubs as “Wall street treasury complex”, that is, the financial sector profiting 
from volatility.    
 




#51: Walter Eberlei / Christoph Weller, 2001: 
German Federal Ministries as Actors of Global Governance: Assessing their 
Foreign Relations (available only in German) 
 
German foreign policy is no longer carried out by the ministry for foreign affairs 
and the chancellor alone; all ministries are involved – more precisely, 340 
departments are concerned with international affairs. For the first time and on 
the basis of expert interviews, this report gives an overview over the 
international work the different ministries conduct. Key findings of the study 
show that for the most part tasks are fulfilled in order to answer demands while 
an overload in work impedes a more proactive approach to international 
negotiations and cooperation. Inter-ministry cooperation is deemed successful as 
long as it is undertaken at the lower levels of the administrations’ hierarchies 
and poses no further conflicts for the government.  
 
German Foreign Policy, German Ministries, Bureaucracies and Global Governance  
 




#41: Heribert Dieter, 1999:   
Die globalen Währungs- und Finanzmärkte nach der Asienkrise: Reformbe-
darf und politische Hemmnisse 
 
Zwei Jahre nach der asiatischen Finanzkrise fragt der Report nach deren Ursa-
chen und diskutiert Reformvorschläge sowie die Hindernisse für eine Reregulie-
rung der internationalen Währungs- und Finanzströme. Als zentrale Ursachen 
für die Asienkrise werden u. a. identifiziert: die Deregulierung der Finanzsyste-
me, die ungenügende Anpassungsfähigkeit von Finanzsystemen, mangelhafte 
Risikowahrnehmung, die Ausbreitung spekulativer Praktiken, das prozyklische 
Verhalten von Investoren und Ratingagenturen, die Politik des IWF und die 
Abwesenheit einer regionalen Macht oder Institution, die sich einer Abwärtsspi-
rale hätte entgegen stellen können. Auf dieser Diagnose aufbauend fragt der 
Autor nach Reformoptionen, um einer Krise in Zukunft begegnen zu können 
und die Stabilität der Finanzsysteme zu steigern. Drei Vorschläge werden disku-
tiert, die so genannte Tobin Tax sowie Ansätze für die Reregulierung. Als 
Haupthemmnisse für die Implementierung sieht der Autor, US-amerikanischen 
Unilateralismus und mangelnde transatlantische Kooperation. 
 




#51: Walter Eberlei / Christoph Weller, 2001: 
Deutsche Ministerien als Akteure von Global Governance: Eine Bestandsauf-
nahme der auswärtigen Beziehungen der Bundesministerien 
 
Deutsche Außenpolitik ist nicht mehr alleine die Domäne des Auswärtigen 
Amtes und des Bundeskanzlers; alle Bundesministerien sind daran beteiligt. 
Etwa 340 Referate in Bundesministerien befassen sich mit internationalen Auf-
gaben. Auf der Basis von Experteninterviews erstellt der Report zum ersten Mal 
einen Überblick über die grenzüberschreitenden Aufgaben aller Bundesministe-
rien. Die Studie kommt unter anderem zu den Ergebnissen, dass die Arbeit der 
Fachministerien in weiten Teilen reaktiv zu sein scheint und Arbeitsüberlastung 
die aktive Gestaltung internationaler Verhandlungs- und Kooperationsprozesse 
behindert. Interministerielle Koordination wird von den Fachministerien dann 
als erfolgreich betrachtet, wenn sie auf möglichst niedriger Hierarchiestufe 
gelingt und die internationale Arbeit keine zusätzlichen Konflikte in die Bundes-
regierung bringt.  
 
Deutsche Außenpolitik, Deutsche Ministerien, Bürokratien und Global Governance 
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#92: Gunther Hellmann / Ulrich Roos, 2007:  
The German Aspiration for a Permanent Seat in the UN Security Council. An 
Analysis of a Meander and Sketches for a Way Out (available only in German) 
 
This study analyses the recent German politics towards UN reform. A critical 
analysis of the political objective of achieving a permanent seat in the UN 
Security Council is conducted. Taking prominent reform proposals as a 
background, in a first step the genesis of the German ambition is reconstructed. 
In a second step, the position of major allies and partners is investigated. As this 
analysis reveals the support for the German ambition even from important 
partners is considerably low and has moreover decreased in recent times. The 
following analysis of the major arguments for a German permanent seat details 
that arguments in favour of the ambition remain implausible. The investigation 
concludes with a plea and concrete proposals of how the option of a permanent 
seat for the European Union might be revived.   
 






#80: Tobias Debiel, Sascha Werthes (eds.), 2006:  
Human Security on Foreign Policy Agendas. Changes, Concepts and Cases 
 
This report summarizes controversial debates on human security with regard to 
its impact on foreign policy agendas and its practical implications for activities 
in the fields of human development, human rights, and even humanitarian 
interventions. Therefore, the main focus of attention is given to political actors 
promoting human security or to political actors who might do so in the near 
future. Sascha Werthes and Tobias Debiel present an analytical framework to 
understand the political success and argue to perceive human security as a 
political leitmotif. Werthes and David Bosold test human security as political 
leitmotif regarding Canada’s foreign policy and Elena Atanassova-Cornelis 
presents the case of Japan’s foreign policy. Ruby Gropas and P. H. Liotta 
together with Taylor Owen address human security and its potential as a 
European political leitmotif.  
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#92: Gunther Hellmann / Ulrich Roos, 2007:  
Das deutsche Streben nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat: Ana-
lyse eines Irrwegs und Skizzen eines Auswegs 
 
Diese Studie analysiert die deutsche UN-Reformpolitik der letzten Jahre. Im 
Mittelpunkt steht eine kritische Auseinandersetzung mit der politischen Zielset-
zung, einen nationalen ständigen Sitz für Deutschland im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen zu erlangen. Vor dem Hintergrund prominenter Vorschläge 
zur Reform des Sicherheitsrats wird zunächst die Genese dieses Anspruchs 
rekonstruiert. In einem weiteren Schritt werden die Positionen wichtiger Ver-
bündeter und Partner untersucht. Dabei wird deutlich, wie wenig Unterstüt-
zung Deutschland selbst von seinen wichtigsten Partnern erfährt und dass diese 
Unterstützung in den letzten Jahren abgenommen hat. Die anschließende Ana-
lyse der wichtigsten Argumente für einen ständigen deutschen Sitz zeigt, dass 
sie einer kritischen Prüfung nicht Stand halten können. Die Studie schließt mit 
einem Plädoyer und konkreten Vorschlägen für eine Wiederbelebung einer 
europäischen Option. 
 




#80: Tobias Debiel / Sascha Werthes (Hrsg.), 2006:  
Human Security on Foreign Policy Agendas. Changes, Concepts and Cases 
(nur in Englisch verfügbar) 
 
Dieser INEF-Report setzt sich in verschiedenen Beiträgen kritisch mit dem Ein-
fluss der Idee menschlicher Sicherheit auf außenpolitische Agenden auseinan-
der. Sascha Werthes und Tobias Debiel argumentieren, dass sich der politische 
Erfolg gut erklären lässt, wenn menschliche Sicherheit als „politisches Leitmo-
tiv“ verstanden wird, welches wichtige Funktionen in politischen Prozessen 
erfüllen kann. Sascha Werthes und David Bosold setzen sich näher mit der 
kanadischen und Elena Atanossova-Cornelis mit der japanischen Politik 
menschlicher Sicherheit auseinander. Dagegen beschäftigen sich die Beiträge 
von Ruby Gropas sowie von P. H. Liotta und Taylor Owen kritisch mit den 
Implikationen von menschlicher Sicherheit als politisches Leitmotiv einer „eu-
ropäischen Außenpolitik“. Im Zentrum der Beiträge stehen somit vor allem 
Akteure, die menschliche Sicherheit bereits auf ihre politische Agenda gesetzt 
haben oder sich hiermit beschäftigen. 
 
Menschliche Sicherheit, Außenpolitik, Menschenrechte, Politisches Leitmotiv
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2) Studies on conflict management and prospects for peace, fragile states and 
state failure 
 
#85: Christoph Weller (ed.), 2007:  
„Zivile Konfliktbearbeitung“: A State of the Art (available only in German) 
 
Since the 1990s, the German concept of “Zivile Konfliktbearbeitung” (civil 
conflict management) has gained importance in peace and conflict studies, as 
well as in the field of development assistance. This report highlights the 
development of the concept in practice and research and critically analyses the 
potentials and risks in the context of conflict and peacebuilding. Consequently, 
the two articles of the first section of this volume focus on the history of the 
concept (Christoph Weller) and on those concepts applied in peace-oriented 
development aid (Andrea Kirschner). The second section deals with the question 
how allegedly plausible assessments of the effects of civilian conflict 
management measures come about (Daniela Körppen) and how these effects can 
be measured scientifically (Martin Quack). The authors of the third section focus 
on different actors of civilian conflict management, like “religion-based” actors 
(Markus A. Weingardt), business corporations (Stefan Engert) or development 
actors in civil-military co-operation (Birgit Hofmann). The volume concludes 
with an outlook concerning areas of further research (Christoph Weller). 
 
Civil conflict Management, Impact Assessment, External Actors, Theoretical Concepts. 
 
 
#20: Tobias Debiel, 1996:  
War Economies and Post-Conflict Peacebuilding:  Lessons Learned and 
Challenges in the Southern Regions 
 
War-torn societies face enormous challenges: They have to deal with 
traumatisation, the disintegration of social relations as well as the collapse of 
state structures. Still, these "true costs of conflict" are a research field that so far 
has not adequately been covered in peace and conflict studies. This report 
attempts to systematize the consequences of mass violence and war and situates 
them in the broader context of a political economy of war. It discusses and 
develops strategies for post-conflict peacebuilding that enable external and 
domestic actors to cope with these costs of conflict and to contribute to the 
transformation from an economy of war to an economy of peace. 
 
Costs of Conflict, Political Economy of War, Post-Conflict Peacebuilding, Peace 
Economy, External Actors 
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2) Studien zur Bearbeitung von Gewaltkonflikten und Friedensperspektiven 
sowie zu fragiler Staatlichkeit und Staatsversagen 
 
#85: Christoph Weller (Hrsg.), 2007:  
Zivile Konfliktbearbeitung: Aktuelle Forschungsergebnisse 
 
Seit den 1990er Jahren hat sich in Deutschland eine politische und wissenschaft-
liche Diskussion über Zivile Konfliktbearbeitung entwickelt. In diesem INEF-
Report wird zunächst auf die Begriffsgeschichte Ziviler Konfliktbearbeitung 
(Christoph Weller) und auf die Konzepte eingegangen, welche in der friedens-
orientierten Entwicklungspolitik Verwendung finden (Andrea Kirschner). Auf 
welchem Wege vermeintlich plausible Wirkungsannahmen von Maßnahmen 
Ziviler Konfliktbearbeitung zustande kommen (Daniela Körppen) und wie sich 
solche Wirkungen wissenschaftlich analysieren lassen (Martin Quack), behan-
deln die Beiträge des zweiten Kapitels. Die nachfolgenden Beiträge wenden sich 
dem Potenzial und der Rolle verschiedener Akteursgruppen in der Zivilen 
Konfliktbearbeitung zu: religionsbasierten Akteuren (Markus A. Weingardt), der 
Privatwirtschaft (Stefan Engert) und entwicklungspolitischen Akteuren bei der 
zivil-militärischen Zusammenarbeit (Birgit Hofmann). Abschließend entwirft 
Christoph Weller einige Forschungsperspektiven zu Ziviler Konfliktbearbeitung. 
 
Zivile Konfliktbearbeitung, Wirkungsanalysen, Konzeptionalisierung, Externe Akteure 
 
 
#20: Tobias Debiel, 1996:  
Kriegswirtschaft und Friedenskonsolidierung. Erfahrungen und Herausforde-
rungen in den Regionen des Südens (nur in Englisch verfügbar) 
 
Die Kosten von Bürgerkrieg und damit einhergehender Gewalt sind für die 
betroffenen Gesellschaften verheerend. Soziale Beziehungen werden zerstört 
und gesellschaftliche Traumata bleiben als Folgen von Gewalt zurück; in Folge 
von Kriegsökonomien und Schattenwirtschaften wird die Autorität des Staates 
untergraben und massive wirtschaftliche Entwicklungshemmnisse werden 
geschaffen, Der Report versucht dahingehend die Kosten von Krieg und Gewalt 
näher zu systematisieren und diese in den weiteren Kontext einer Politischen 
Ökonomie der Bürgerkriege einzuordnen. Darauf aufbauend werden Strategien 
entwickelt und diskutiert, um zum einen die Folgen von Gewalt anzugehen und 
zum anderen eine Transformation von einer Kriegswirtschaft hin zu einer Frie-
denswirtschaft zu gewährleisten. 
 
Kriegsökonomien, Kriegsfolgen, Friedenskonsolidierung, Friedenswirtschaft, Externe 
Akteure 
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#81: Jochen Hippler, 2006:  
Counterinsurgency and Political Control. US Military Strategies Regarding 
Regional Conflict 
 
With US forces in Iraq and Afghanistan fighting rather ruthless 
counterinsurgency campaigns, the topic of insurgency and counterinsurgency is 
of pressing relevance. At the same time, questions of internal violence in 
developing countries have generally been high on the political and academic 
agenda in the context of "failed" and "failing states". This paper describes and 
analyzes US military doctrines in regard to controlling regional conflicts. It 
introduces the relevant US military approaches to the academic discourse. The 
focal points of analysis are the strategies and concepts of the US military (mainly 
of the US Army and the US Marine Corps) with regard to counterinsurgency. 
The links between military combat and non-combat operations of the armed 
forces and civilian policies (both development and non-governmental policies) 
are of special concern. 
 






#89: Daniel Lambach / Tobias Debiel (eds.), 2007:  
State Failure Revisited II: Actors of Violence and Alternative Forms of 
Governance 
 
This study focuses on those actors who shape the national and local arenas in 
fragile and failed states. Daniel Biró’s contribution challenges the dominant view 
that warlords are almost exclusively driven by economic interests and instead 
looks at warlords as alternative providers of governance in contexts that are 
defined by “oligopolies of violence”. Andreas Mehler and Judy Smith-Höhn 
present an empirical case study of these contexts in Liberia and Sierra Leone. 
This contribution argues that a clear understanding of all relevant local players, 
including non-state actors, is necessary because their relevance will grow as 
soon as external actors withdraw their personnel and resources. This INEF 
Report is the companion piece to “State Failure Revisited I: Globalization of 
Security and Neighborhood Effects” (INEF Report 87/2007). 
 
State Failure, Warlordism, Peacebuilding, Local Actors, Oligopolies of Violence 
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#81: Jochen Hippler, 2006:  
Aufstandsbekämpfung und politische Kontrolle: US-Militärstrategien in 
regionalen Konflikten (nur in Englisch verfügbar) 
 
Die Ereignisse im Irak und in Afghanistan haben dazu beigetragen, dass die 
militärische Aufstandsbekämpfung im Zentrum der politischen und wissen-
schaftlichen Debatte steht. Gleichzeitig waren und bleiben Fragen von inner-
staatlicher Gewalt in Entwicklungsländern und deren Beendigung bzw. Ein-
dämmung im Kontext fragiler und gescheiterter Staaten sowohl in Wissenschaft 
als auch Praxis von hoher Priorität. Dieser Beitrag beschreibt und analysiert die 
US-Militärdoktrin im Hinblick auf die Beendigung regionaler Gewaltkonflikte. 
Dabei werden zunächst die relevanten militärischen Ansätze und Strategien der 
US-Militärdoktrin vorgestellt und in den wissenschaftlichen Diskurs eingeord-
net. Das Hauptaugenmerk der Analyse liegt auf den Strategien und Konzepten 
des US-Militärs in Bezug auf Maßnahmen der Aufstandsbekämpfung. Insbeson-
dere wird die Verbindung zwischen Kampfoperationen und zivilen Maßnahmen 
diskutiert. 
 




#89: Daniel Lambach / Tobias Debiel (Hrsg.), 2007:  
State Failure Revisited II: Gewaltakteure und alternative Formen des Regie-
rens (nur in Englisch verfügbar) 
 
Diese Studie befasst sich mit der Rolle lokaler und externer Akteure im Kontext 
fragiler und gescheiterter Staaten. Der Beitrag von Daniel Biró stellt die her-
kömmlichen Ansätze in der Forschung zu Warlords in Frage und analysiert 
Warlords als alternative Anbieter von Governance-Leistungen auf lokaler Ebene 
im Kontext von „Oligopolen der Gewalt“. Andreas Mehler und Judith Smith-
Höhn präsentieren empirische Fallstudien zu solchen Kontexten in Liberia und 
Sierra Leone und beleuchten hier Fragen der Bereitstellung von Sicherheit durch 
lokale und externe Akteure. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass lokale 
Akteure eine bedeutende Rolle spielen, gerade wenn externe Akteure sich aus 
friedenskonsolidierenden Maßnahmen zurückziehen. Dieser INEF-Report ist die 
Fortsetzung von “State Failure Revisited I: Globalization of Security and 
Neighborhood Effects” (INEF-Report 87/2007). 
 
Fragile Staaten, Warlodismus, Friedenskonsolidierung, Lokale und Externe Akteure, 
Gewaltoligopole 
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3) Studies on human rights and development, and critical analyses of 
developmental concepts 
 
#23: Franz Nuscheler (ed.), 1997:  
Controversies on the Universality of Human Rights and the Conditionality of 
Aid 
 
The report assembles four papers which aim at establishing an intercultural 
dialogue between voices from the North and the South. Assuming that global 
governance will not be possible without common ethical principles, the papers 
discuss the universality of human rights, and whether it is justified to connect 
aid to compliance with human rights. Two papers, written by Reynaldo R. Ty 
and Jayadeva Uyangoda from Sri Lanka question whether there are Asian values 
and how they relate to the project of universal rights. The chapter by Sepali 
Kottegoda discusses the issue of woman rights and Franz Nuscheler debates 
whether and how human rights and aid can be meaningfully connected to each 
other and which problems arise. 
 




#12: Margareta E. Kulessa, 1995:  
The Role of Social Standards in Promoting the Welfare of the “Third World’: 
Reviewing the International Development Discourse on Social Clauses in 
International Trade (available only in German) 
 
Social clauses in international trade mainly imply that the access to markets is 
granted on the condition of compliance with certain labor and social standards. 
The author gives a historical overview and introduces different forms of 
standards. She focuses the multi-layered discussion on the question of whether 
social clauses should become an integral part of international trade, and asks to 
what extent distinct forms of social clauses (product-related, limited to certain 
branches or trade sanctions) help to promote welfare in developing countries. 
The argumentation shows that for the most part social clauses are not successful 
in that regard. Nevertheless, the study concludes that social clauses and the 
broader discourse can be justified with ethical reasons and therefore remain 
important. 
 
Social Clauses and Standards, International Trade, Development Discourse 
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3) Studien zum Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Entwicklung 
und kritische Analysen von Entwicklungskonzepten 
 
#23: Franz Nuscheler (Hrsg.), 1997: 
Kontroversen um die Universalität der Menschenrechte und die Konditionali-
tät von Entwicklungshilfe (nur in Englisch verfügbar) 
 
Ausgehend von der Annahme, dass Global Governance nur unter der Voraus-
setzung gemeinsam geteilter ethischer Prinzipien möglich sei, diskutieren die 
vier Papiere des INEF-Reports die Universalität von Menschenrechten und die 
politische Konditionalität von Entwicklungshilfe. Zwei der Papiere, von den 
Autoren Reynaldo R. Ty und Jayadeva Uyangoda aus Sri Lanka verfasst, gehen 
der Frage nach, ob es distinkte asiatische Werte gibt und ob bzw. wie diese in 
Beziehung zu universellen Rechten zu setzen sind. Der Beitrag von Sepali Kotte-
goda reflektiert die Problematik anhand von Frauenrechten. Im abschließenden 
Kapitel adressiert Franz Nuscheler die Frage, wie sich Menschenrechte und 
Entwicklungshilfe sinnvoll kombinieren lassen und welche Probleme dabei 
entstehen. 
 
Menschenrecht, Universalismus, Asiatische Werte, Frauenrechte, Konditionalität 
 
 
#12: Margareta E. Kulessa, 1995:  
Handelspolitische Sozialstandards zum Wohle der 'Dritten Welt'?: Zur ent-
wicklungspolitischen Diskussion über Sozialklauseln im internationalen 
Handel 
 
Unter Sozialklauseln im internationalen Handel wird im Wesentlichen verstan-
den, dass die Gewährung von Handelsrechten an die Einhaltung bestimmter 
Arbeits- und Sozialstandards gekoppelt wird. Margareta Kulessa grenzt die 
vielschichtige Diskussion, ob Sozialklauseln ein fester Bestandteil internationaler 
Handelspolitik sein sollten, nach einem historischen Abriss und Überblick über 
aktuelle Formen von Sozialklauseln auf ihre entwicklungspolitische Dimension 
ein. Sie fragt nach der Funktionalität von Sozialklauseln; inwiefern also ver-
schiedene Typen von Sozialklauseln (Produktbezogene - und Branchenbezogene 
Klauseln und Handelssanktionen im engeren Sinne) geeignet sind, die Lebens-
bedingungen in Entwicklungsländern zu verbessern. Die Argumentation führt 
zu dem Schluss, dass Sozialstandards zwar nicht unmittelbar zu einer Verbesse-
rung der Lebenssituation führen, ihnen und der Diskussion darüber aber mit 
Blick auf ethische Grundsätze dennoch eine wichtige Bedeutung zukommt.  
 
Sozialklauseln, Internationaler Handel, Entwicklungspolitik 
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#13: Thomas Siebold, 1995: 
The Social Dimension of Structural Adjustment – Taking Stock (available 
only in German) 
 
Structural adjustment was the leading development paradigm of the 
international financial institutions in the 1980s and 1990s. For many critics who 
have been pointing at the failures and sometimes harmful consequences of 
structural adjustment programs (SAP), these represented the ‘dark side’ of 
development policies. In reviewing roughly two decades of structural 
adjustment the author takes a more balanced account. The author takes a stance 
in which he not only considers structural adjustment as an economic measure, 
but equally as a socio-political one. Social programs have been introduced to 
mitigate the consequences of SAP for the poorest and most endangered groups 
to deliver “adjustment with a human face”. The author highlights the 
paradoxical character of SAPs, which (through cuts in budget) limit the 
possibilities of social and educational reforms, and through the social programs 
accompanying SAPs aim at enabling such reforms. He concludes that SAPs have 
tended to re-enforce poverty rather than helped to overcome it. 
 




#86: Walter Eberlei (ed.), 2007:  
Stakeholder Participation in Poverty Reduction 
 
One of the core principles of the Poverty Reduction Strategies (PRS) is country 
ownership, built on broad-based participation of stakeholders inside and outside 
the governments, including parliaments, civil society organizations, private 
sector representatives and other stakeholders at national as well as local levels. 
The authors – Thomas Siebold, Birte Rodenberg, and Walter Eberlei – argue that 
while some positive exceptions can be observed, meaningful ownership in 
poverty reduction processes in most countries has been met only partially. The 
necessary institutionalization of participation remains in its infancy. They 
identify constraints that impede the involvement of stakeholders in the majority 
of countries, especially the inclusion of ‘the poor’ themselves. The analysis of the 
ongoing processes is used to develop strategic recommendations to strengthen 
domestic accountability, institutionalization and empowerment. 
 
Participation, Stakeholder, Poverty Reduction, Empowerment 
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#13: Thomas Siebold, 1995:  
Die sozialen Dimensionen der Strukturanpassung - eine Zwischenbilanz 
 
Strukturanpassung (SAP) – der Versuch Entwicklungsökonomien über die 
Kürzung öffentlicher Haushalte und monetäre Reformen besser in die Weltwirt-
schaft zu integrieren – war das Schlüsselparadigma der internationalen Finanz-
institutionen in den 1980er und 1990er Jahren. Seit erste Ergebnisse zum Erfolg 
der Strukturanpassungsprogramme (SAPs) vorlagen, wurden diese um soziale 
Aktionsprogramme ergänzt. Diese sozialen Programme sollten die Konsequen-
zen der SAPs für arme und ‚gefährdete’ Bevölkerungsgruppen abfedern und der 
Strukturanpassung ein „menschliches Antlitz“ verleihen. Der Autor diskutiert 
Erfolge und Misserfolge der SAPs und der begleitenden Sozialprogramme. Er 
arbeitet den teils widersprüchlichen und paradoxen Charakter der Programme 
heraus, die zeitgleich die Möglichkeiten für bildungs- und sozialpolitische Re-
formen über Haushaltkürzungen mindern und über die Sozialprogramme ver-
suchen, Reformen in diesen Feldern zu initiieren.  
 





#86: Walter Eberlei (Hrsg.), 2007:  
Zur Partizipation von stakeholdern an Armutsminderungsprogrammen (nur 
in Englisch verfügbar) 
 
Eines der Grundprinzipien, auf die sich die Strategien zur Armutsminderung 
(Poverty Reduction Strategies, PRS) stützen, ist country ownership, die auf einer 
möglichst breiten und weitgehenden Partizipation von stakeholdern (innerhalb 
und außerhalb von Regierungen unter Einbeziehung nationaler Parlamente, der 
Zivilgesellschaft, Vertretern des privaten Sektors und anderer nationaler und 
lokaler Interessensvertreter) basieren soll. Die Autoren des INEF-Reports – 
Thomas Siebold, Birte Rodenberg und Walter Eberlei – kommen zu dem Schluss, 
dass, obwohl einige positive Ausnahmen zu verzeichnen sind, ownership in der 
Mehrheit der Länder bisher nur begrenzt umgesetzt wurde. Partizipationspro-
zesse wurden kaum institutionalisiert und insbesondere die Beteiligung der 
„Armen“ an der Entwicklung von PRS bleibt eingeschränkt. Die Autoren identi-
fizieren die Hürden einer weitergehenden Einbeziehung von stakeholdern und 
entwickeln Empfehlungen, um die Institutionalisierung von Partizipation, Ac-
countability-Mechanismen und empowerment zu stärken. 
 
Partizipation, Stakeholder, Armutsbekämpfung, Empowerment 
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#94: Frank Bliss / Stefan Neumann, 2008:  
Participation in International Development Discourse and Practice. A 'State of 
the Art' and Challenges 
 
Participation has become one of the buzzwords of the international development 
discourse. In this report the authors provide a critical overview of the 
dimensions and meanings of “participation”. They summarize and analyze the 
current controversy surrounding the concept and its implementation. One 
important finding is that in many development programmes and Poverty 
Reduction Strategy processes, participation is seen and implemented in a 
functional and utilitarian way to achieve predefined objectives, and not as a tool 
for empowerment. From this review, current challenges for participation and 
development are derived and discussed with regard to key issues such as 
legitimacy, representation of various groups of stakeholders, decentralization, 
and participation and conflict. 
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#94: Frank Bliss / Stefan Neumann, 2008:  
Partizipation in Diskurs und Praxis der internationalen Entwicklungszusam-
menarbeit (nur in Englisch verfügbar) 
 
Seit Mitte der 1990er Jahre ist Partizipation zu einem Schlüsselbegriff des inter-
nationalen Entwicklungsdiskurses geworden. Die Autoren beleuchten den 
Begriff „Partizipation“ auf seine verschiedenen Dimensionen und Bedeutungen 
hin, die ihm von unterschiedlichen Akteuren in ihren Handlungskontexten 
zugewiesen wird. Bliss und Neumann kommen zu dem Schluss, dass Partizipa-
tion oft weniger ein Instrument zum empowerment lokaler Partner darstellt, 
sondern in Entwicklungsprogrammen und z. B. bei der Umsetzung von Ar-
mutsminderungsprogrammen (Poverty Reduction Strategies) funktionalistisch 
und utilitaristisch als Mittel zur Erreichung vorab festgelegter Ziele gesehen 
wird. Ausgehend von dieser Analyse untersuchen die Autoren auch aktuelle 
Herausforderungen für Partizipation und Entwicklung, unter anderem mit Blick 
auf zentrale Themen wie Legitimität, Zivilgesellschaft, Repräsentation von 
stakeholdern, Dezentralisierung und Konfliktbewältigung.  
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